





















































Flowering: From the Notebooks of Araki Yasusαdα ヒい弓キの最初、二訟をら
れている詩です口
MAD DAUGHTER AND BIG-BANG 
December 25. 1945・
Walking in the vegetable patch 
late at night, I was startled to find 
the severed head of my 
mad daughter lying on the ground. 
Her eyes were upturned, gazing at me, ecstatic-like .
(From a distance it had appeared 
to be a stone, haloed with light, 
as if cast there by the Big-Bang.) 
What on earth are you doing, I said, 
you look ridiculous. 
Some boys buried me here, 
she said sullenly. 
Her dark hair. comet-like, trailed behind .
-157-
Squatting, I pulled the 
turnip up by the root. 
• [In the aftermath of the bombing, many survivors moved into the foot-
hils of the Chugoku mountains surrounding Hiroshima. This was the case 



























































[It would appear likely that this poem refers to the courtship of Yasusada 










In addition, the notebooks are interleaved with hundreds of insertions, 
including drawings, received correspondence, and carbon copies of the 

























































































































さんが前書きを書いた原爆歌集の英訳、 Outcryfrom the Infernoという本がア
メリカで出されています。英訳で下のような歌が載せられています。
-165-
Like a demon or ghost 
a man runs away 
staggermg -
with both ands 









































①もちろん名前はローマ字でTosaMotokiyu, Ojiu Norinaga, Okura Kyojinと書かれである。
②広島大学設立は 19 4 9年である。
③Araki Yasusada, Double Flowering: From theん＇otebooksof Araki Yasusada (New York: Roof 






①『西脇順三郎詩論集j思潮社 1 9 6 4年
⑧http:/ /home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/hlm-society /Kawaguchi I.html 
⑨ 豊田清史 『「黒い雨」と「重松日記」 j参照。




引用図版は広島平和記念資料館編刊 『図録 ：ヒロシマを世界にJ(1999年）より （写真著作権 ：朝日
新聞社）。
＊討論要旨
坪井秀人氏は、詩の美しさとモラル上の問題とをどのように考えればよいのか、私自身も考えがま
とまらないが、と尋ね、発表者は、確かに考えがまとまらないように作られたテクストである、被爆
体験に想像力をもって入り込んでいくことは必要である、ただ自分を被爆者に仕立て上げるのがいい
かどうか、そこは結論が出せない、私は、このような行為を完全に罪として否定はできない、罪は原
爆にある、と答えた。
-168-
